





























Social Psychology of Zoological Gardens（2）:
Personality traits inference of animals bred in the zoo.
古 性 摩里乃 諸 井 克 英＊
（Marino FURUSHO）（Katsuhide MOROI）
Abstract : According to a concept of“implicit personality theory”proposed by Bruner & Tagiuri
（1954）, perceivers assume inferential relations among personality traits. This study examined how to per-
ceive personality of animals bred in the zoo. Female undergraduate（N＝305）were asked to infer person-
ality traits of their most intimate same-sex person on the Big Five Scale（Wada, 1996）. Next, they in-
ferred personality traits of the photographed animal bred in the zoo on the same scale. The factor analyses
（Maximum likelihood estimation with promax rotations）for two kinds of scales were executed. For the
close friend, five factors were extracted and correspond to ones found by Wada（1996）. However, five
factors extracted for the animal bred in the zoo were a little different from ones for the close friend. The
cluster analysis and the higher-order factor analysis for personality trait scores indicated diacritical features
for various animals.











































































































































で近年有力視されている Five Factor Model（柏木，





































































































































































表 1 親友がいない者と親友がいる者における回答値の比較－t 検定の結果－
N m SD t 検定
bf_a_4 いい加減な 親友なし 11 2.91 0.70 t（314）＝2.15, p＝.033
親友あり 305 2.34 0.87
bf_b_10 弱気になる 親友なし 11 2.64 0.92 t（314）＝2.45, p＝.015




pt_a_1 私は，他の人の立場から物事を考えることが苦手である。 *.55 .39
pt_a_2 私は，何かを決める時には，自分と反対の意見を十分に聞くようにしている。 .59 .43
pt_a_3 私は，友だちが行っていることを理解するために，その友だちの立場になって考えようとする。 .72 .55
pt_a_4 私は，自分の判断が正しいと確信している時には，他の人たちの意見を聞かない。 *.52 .38
pt_b_1 私は，どんな問題にも対立する二つの見方や意見があると思うので，その両方を考慮するように努める。 .70 .54
pt_b_2 私は，誰かに腹を立てることがあっても，その人の立場になってみようとする。 .71 .53











（a） Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
〔Ⅰ．神経症傾向〕 ［m＝2.47, SD＝0.69, r＝.52−.79, α＝.87］
fr_bf_a_6 不安になりやすい 神 .87 −.04 .01 .00 .04
fr_bf_a_2 悩みがちな 神 .79 .05 .01 .01 .04
fr_bf_b_1 心配性である 神 .72 −.11 −.11 −.03 .02
fr_bf_c_2 傷つきやすい 神 .72 −.01 .05 .10 −.03
fr_bf_b_10 弱気になる 神 .69 −.06 .03 −.03 −.12
fr_bf_b_6 気苦労の多い 神 .57 .17 −.02 .01 .10
〔Ⅱ．非調和性〕 ［m＝1.72, SD＝0.60, r＝.50−.74, α＝.86］
fr_bf_b_4 怒りっぽい 調 .08 .87 −.05 −.06 .06
fr_bf_a_9 短気な 調 .12 .84 .04 −.08 .06
fr_bf_c_6 とげがある 調 −.11 .77 −.01 .05 .02
fr_bf_c_10 反抗的な 調 −.03 .63 .09 .17 −.03
fr_bf_a_5 温和な 調* .12 −.59 .02 −.01 .01
fr_bf_b_8 寛大な 調* −.05 −.52 .05 .12 .22
〔Ⅲ．非誠実性〕 ［m＝2.25, SD＝0.65, r＝.46−.68, α＝.82］
fr_bf_a_8 ルーズな 誠 .01 −.01 .75 .12 −.02
fr_bf_a_4 いい加減な 誠 .02 .08 .74 .01 .05
fr_bf_b_7 成り行きまかせな 誠 −.04 −.06 .69 −.10 .14
fr_bf_b_3 怠惰な 誠 −.01 .18 .66 .09 −.14
fr_bf_c_4 計画性のある 誠* −.04 .17 −.63 .13 .02
fr_bf_c_8 几帳面な 誠* .06 −.01 −.50 .11 −.08
〔Ⅳ．開放性〕 ［m＝2.75, SD＝0.53, r＝.38−.60, α＝.74］
fr_bf_a_3 独創的な 誠 .05 .01 .16 .71 −.05
fr_bf_a_7 多才な 誠 −.07 −.04 −.14 .70 .03
fr_bf_c_1 想像力に富んだ 誠 .08 −.04 .05 .63 .01
fr_bf_c_3 美的感覚の鋭い 誠 .06 −.02 −.07 .49 −.09
fr_bf_b_2 進歩的な 誠 .01 .08 −.20 .44 .11
fr_bf_c_7 興味の広い 誠 −.12 −.02 .02 .41 .21
〔Ⅴ．外向性〕 ［m＝3.12, SD＝0.58, r＝.41−.66, α＝.74］
fr_bf_c_5 社交的な 外 −.01 −.03 −.01 −.04 .84
fr_bf_b_5 外向的な 外 .01 .01 .01 .07 .79
fr_bf_a_1 話し好きな 外 .10 .04 .00 −.01 .51
fr_bf_c_9 地味な 外* .02 .06 −.11 −.02 −.42
［因子相関］ Ⅰ *** .09 −.08 .00 −.21
Ⅱ *** .15 .14 .03









α：Cronbach の α 係数値














7項目の平均値を視点取得得点とした（表 2 ; m＝2.91,
SD＝0.46）。
（3）親友の性格推測尺度













































































（a）（b） Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
〔Ⅰ．非調和性〕 ［m＝2.24, SD＝0.77, r＝.53−.76, α＝.89］
an_bf_a_9 短気な 調 .86 .05 .00 .13 .01
an_bf_b_4 怒りっぽい 調 .84 −.03 .02 .06 −.02
an_bf_c_6 とげがある 調 .82 .04 .07 .00 .07
an_bf_c_10 反抗的な 調 .80 .09 .03 .16 −.13
an_bf_a_5 温和な 調* −.75 .15 .08 .07 .00
an_bf_b_8 寛大な 調* −.49 .19 .11 .23 −.03
〔Ⅱ．開放性・外向性・誠実性〕 ［m＝2.25, SD＝0.52, r＝.35−.61, α＝.82］
an_bf_c_1 想像力に富んだ 開 −.05 .70 −.02 .06 .00
an_bf_a_7 多才な 開 .17 .60 .06 −.07 −.08
an_bf_c_3 美的感覚の鋭い 開 .00 .57 .06 −.13 .06
an_bf_c_7 興味の広い 開 −.17 .56 −.18 .08 −.15
an_bf_a_3 独創的な 開 −.08 .56 −.05 .13 .19
an_bf_c_5 社交的な 外 −.16 .53 −.01 .10 −.25
an_bf_b_2 進歩的な 開 .25 .48 .00 −.12 −.16
an_bf_a_1 話し好きな 外 −.05 .47 .18 .14 −.29
an_bf_b_5 外向的な 外 .10 .46 .00 .09 −.29
an_bf_c_4 計画性のある 誠 .24 .45 .04 −.30 .13
an_bf_c_8 几帳面な 誠 −.07 .42 .16 −.32 .27
〔Ⅲ．神経症傾向〕 ［m＝2.16, SD＝0.64, r＝.44−.70, α＝.83］
an_bf_b_1 心配性である 神 −.05 −.10 .88 −.09 −.20
an_bf_a_6 不安になりやすい 神 .06 −.01 .80 .00 .01
an_bf_a_2 悩みがちな 神 −.01 .04 .65 .03 .12
an_bf_b_10 弱気になる 神 −.13 −.09 .63 .12 .10
an_bf_c_2 傷つきやすい 神 −.10 .12 .56 .00 .02
an_bf_b_6 気苦労の多い 神 .18 .07 .49 −.05 .15
〔Ⅳ．非誠実性〕 ［m＝2.54, SD＝0.65, r＝.43−.52, α＝.69］
an_bf_a_4 いい加減な 誠 .23 .07 −.09 .70 .08
an_bf_a_8 ルーズな 誠 −.07 .00 .13 .60 .00
an_bf_b_3 怠惰な 誠 .00 −.13 .12 .59 .08
an_bf_b_7 成り行きまかせな 誠 .00 .19 −.14 .55 .08
〔Ⅴ．内向性〕 ［m＝2.40, SD＝0.75, r＝.44−.62, α＝.73］
an_bf_b_9 暗い 外 .04 .00 .12 .12 .79
an_bf_c_9 地味な 外 −.15 −.07 .08 .16 .67
an_bf_a_10 無口な 外 .03 −.20 −.04 −.03 .50
［因子相関］ Ⅰ *** .09 −.31 −.29 −.08
Ⅱ *** .24 −.07 −.17








α：Cronbach の α 係数値































































































an_Ⅰ_非調和性 an_Ⅱ_開放性_外向性_誠実性 an_Ⅲ_神経症傾向 an_Ⅳ_非誠実性 an_Ⅴ_内向性
［親友の性格評定］
fr_Ⅰ_神経症傾向 −.03 .10 .14 c .05 .02
fr_Ⅱ_非調和性 .03 −.03 .20 a .02 .12 c
fr_Ⅲ_非誠実性 .06 .05 .12 c .06 .00
fr_Ⅳ_開放性 −.12 c .12 c .10 .02 .09
fr_Ⅴ_外向性 −.17 b −.07 .11 .01 .08
N＝305
a：p＜.001 ; b：p＜.01 ; c：p＜.05
表 6-a 親友の性格評定と呈示動物の性格評定に関する項目別平均値比較－対応のある t 検定－
［親友の性格評定］ ［呈示動物の性格評定］
m* SD m SD －対応のある t 検定－** r**
fr_bf_a_1 話し好きな 3.32 0.68 1.95 0.87 t（304）＝21.49 a −.01
fr_bf_a_2 悩みがちな 2.63 0.90 1.98 0.83 t（304）＝ 9.89 a .13 c
fr_bf_a_3 独創的な 2.58 0.95 2.41 0.88 t（304）＝ 2.41 c .06
fr_bf_a_4 いい加減な 2.02 0.87 2.34 0.87 t（304）＝−4.75 a .05
fr_bf_a_5 温和な 3.27 0.71 2.93 0.99 t（304）＝ 4.91 a .03
fr_bf_a_6 不安になりやすい 2.48 0.89 2.23 0.87 t（304）＝ 3.73 a .11 c
fr_bf_a_7 多才な 2.78 0.78 2.36 0.88 t（304）＝ 6.22 a −.02
fr_bf_a_8 ルーズな 2.30 0.98 2.63 0.94 t（304）＝−4.51 a .13 c
fr_bf_a_9 短気な 1.68 0.81 2.25 0.97 t（304）＝−7.98 a .00
fr_bf_a_10 無口な 1.37 a 0.61 2.98 0.96 t（304）＝−24.87 a .02
fr_bf_b_1 心配性である 2.67 0.95 2.22 0.92 t（304）＝ 6.41 a .13 c
fr_bf_b_2 進歩的な 2.69 0.73 2.30 0.86 t（304）＝ 6.08 a .00
fr_bf_b_3 怠惰な 2.01 0.86 2.48 0.87 t（304）＝−6.79 a .04
fr_bf_b_4 怒りっぽい 1.67 0.80 2.31 0.99 t（304）＝−8.90 a .03
fr_bf_b_5 外向的な 2.82 0.81 2.35 0.88 t（304）＝ 6.85 a .00
fr_bf_b_6 気苦労の多い 2.32 0.90 2.12 0.85 t（304）＝ 3.05 b .09
fr_bf_b_7 成り行きまかせな 2.47 0.90 2.71 0.91 t（304）＝−3.43 a .07
fr_bf_b_8 寛大な 3.17 0.71 2.76 0.84 t（304）＝ 6.86 a .11 c
fr_bf_b_9 暗い 1.40 b 0.64 2.03 0.91 t（304）＝−9.64 a −.06
fr_bf_b_10 弱気になる 2.17 0.87 1.99 0.86 t（304）＝ 2.61 a .02
fr_bf_c_1 想像力に富んだ 2.95 0.81 2.19 0.87 t（304）＝11.42 a .05
fr_bf_c_2 傷つきやすい 2.55 0.85 2.44 0.87 t（304）＝ 1.71 ns. .17 c
fr_bf_c_3 美的感覚の鋭い 2.62 0.81 2.11 0.91 t（304）＝ 7.42 a .03
fr_bf_c_4 計画性のある 2.76 0.89 2.08 0.92 t（304）＝ 9.16 a −.04
fr_bf_c_5 社交的な 3.05 0.82 2.46 0.88 t（304）＝ 8.74 a .03
fr_bf_c_6 とげがある 1.77 0.86 2.19 1.05 t（304）＝−5.45 a .03
fr_bf_c_7 興味の広い 2.89 0.80 2.45 0.85 t（304）＝ 7.06 a .13 c
fr_bf_c_8 几帳面な 2.57 0.84 2.14 0.84 t（304）＝ 6.16 a −.03
fr_bf_c_9 地味な 1.70 0.77 2.20 0.93 t（304）＝−7.23 a .01




*：対応のある t 検定＜対 1.5＞：a：p＜.001 ; b：p＜.01 ; c：p＜.05
**：a：p＜.001 ; b：p＜.01 ; c：p＜.05
全項目 SD≧.60








m SD m SD m SD m SD m SD
ヒツジ
（大阪市天王寺動物園） 22 1.75 0.57 1.89 0.50 2.27 0.78 2.68 0.75 2.83 0.62
レッサーパンダ
（神戸どうぶつ王国） 20 1.82 0.49 2.51 0.44 2.28 0.51 2.58 0.64 1.75 0.62
カピバラ
（神戸どうぶつ王国） 21 1.87 0.72 2.06 0.64 2.20 0.69 2.76 0.68 2.81 0.73
インドゾウ
（神戸市立王子動物園） 19 1.72 0.35 2.33 0.43 2.64 0.61 2.34 0.57 2.42 0.70
ユキヒョウ
（神戸市立王子動物園） 19 3.37 0.43 2.29 0.54 1.78 0.73 2.34 0.61 2.16 0.70
ワオキツネザル
（神戸どうぶつ王国） 19 2.82 0.65 2.40 0.44 2.05 0.66 2.64 0.68 2.26 0.77
ライオン
（大阪市天王寺動物園） 17 3.31 0.59 2.22 0.59 1.67 0.55 2.06 0.70 1.94 0.46
ジャイアントパンダ
（神戸市立王子動物園） 19 1.62 0.40 2.08 0.52 2.04 0.50 2.93 0.72 2.33 0.59
クロサイ
（大阪市天王寺動物園） 18 2.01 0.52 1.98 0.46 2.40 0.64 2.72 0.60 3.07 0.77
オウサマペンギン
（神戸市立王子動物園） 16 2.01 0.57 2.30 0.47 2.36 0.57 2.48 0.50 2.25 0.63
チンパンジー
（大阪市天王寺動物園） 19 2.34 0.50 2.87 0.55 1.92 0.56 2.42 0.47 1.70 0.47
ミルキーワシミミズク
（神戸どうぶつ王国） 19 2.44 0.59 2.50 0.37 2.30 0.50 2.17 0.54 3.28 0.43
メガネグマ
（大阪市天王寺動物園） 20 2.95 0.51 2.08 0.42 1.83 0.52 2.40 0.59 2.02 0.48
アルパカ
（神戸どうぶつ王国） 20 1.95 0.75 2.12 0.44 2.33 0.58 2.71 0.60 2.32 0.49
ニホンジカ
（大阪市天王寺動物園） 18 2.11 0.66 2.27 0.38 2.28 0.55 2.42 0.59 2.56 0.81
ムフロン

















m* SD m* SD m* SD m* SD m* SD
第Ⅰクラスター 66 3.14 a 0.60 2.17 b 0.63 1.58 c 0.41 2.30 c 0.70 1.91 b 0.46
第Ⅱクラスター 30 1.59 c 0.41 1.82 c 0.46 1.70 c 0.36 3.32 a 0.38 2.70 a 0.58
第Ⅲクラスター 77 2.48 b 0.59 2.29 b 0.44 2.26 b 0.44 2.42 c 0.52 2.86 a 0.50
第Ⅳクラスター 59 1.87 c 0.53 2.56 a 0.46 2.10 b 0.61 2.31 c 0.53 1.58 c 0.39


























Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 合計
ヒツジ（大阪市天王寺動物園） 3 5 7 0 7 22
レッサーパンダ（神戸どうぶつ王国） 0 2 1 13 4 20
カピバラ（神戸どうぶつ王国） 0 6 8 2 5 21
インドゾウ（神戸市立王子動物園） 0 1 3 8 7 19
ユキヒョウ（神戸市立王子動物園） 15 0 4 0 0 19
ワオキツネザル（神戸どうぶつ王国） 8 1 6 3 1 19
ライオン（大阪市天王寺動物園） 15 0 0 1 1 17
ジャイアントパンダ（神戸市立王子動物園） 1 7 1 3 7 19
クロサイ（大阪市天王寺動物園） 1 1 7 1 8 18
オウサマペンギン（神戸市立王子動物園） 1 2 5 5 3 16
チンパンジー（大阪市天王寺動物園） 4 0 4 11 0 19
ミルキーワシミミズク（神戸どうぶつ王国） 0 0 12 0 7 19
メガネグマ（大阪市天王寺動物園） 12 0 2 4 2 20
アルパカ（神戸どうぶつ王国） 4 2 4 2 8 20
ニホンジカ（大阪市天王寺動物園） 2 0 6 5 5 18
ムフロン（姫路セントラルパーク） 0 3 7 1 8 19
合計 66 30 77 59 73 305
表 7-c 2次因子得点平均値の呈示動物別比較－一元配置の分散分析－
［高次第Ⅰ因子］ ［高次第Ⅱ因子］

























































































































ムフロン（姫路セントラルパーク） 19 −0.01 bcdef 0.71 0.24 ag 0.71
［一元配置の分散分析］ F（15.289）＝4.62, p＝.001 F（15.289）＝7.17, p＝.001
*：異なる英文字は互いに有意に異なることを示す（Bonferroni の法，p＜.05）



































































































































































データの統計的解析にあたって，IBM SPSS Statistics version
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